Bellessa

Spalancâ i euggi a e Ròcche do Reopasso\* tanto che o sô da mattin, o sfumma ’na luxe, scoâ de reusa e safranin.

Sentî a coæ de stende o brasso, pe poei piggiâ co-a man, e ciæbelle, inte ’n tramonto agostan.

 A bellessa a no s’aggueita.

Se arvo o cheu a muxica do mondo a m’accaressa delongo.

Bellezza

Spalancare gli occhi alle Rocche del Reopasso / mentre il sole del mattino / sfuma una luce / colata di rosa e color zafferano. // Sentire il desiderio di tendere il braccio / per prendere con la mano / le lucciole / in un tramonto d’agosto. // La bellezza non si rintana. // Se apro il cuore alla musica del mondo / mi accarezza per sempre.

\*Rilievo del parco dell’Antola